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gctioner:
tcr lulortr itr golofrod 1lrit i.lipfelmiihe, llofibort

gieift fitrt urit feiner Sxar am gii6.

unb lolrget

lic Srcu ilt beldletben rtnl rctt gefteibei.
!oB :lltii! r! er im gorntoggfleib.

!ft !teger rnit frlruo16er Sonbl6ulter, €trob, ober !en1ti6trt,
tt)rificr Sarbietjode, lct bog 6eii6l mit loruor8efi Odcr, in jebet
!r00cric flir 10 Sig. erbdltlid, gefcirbt.

Ecr gtin cf e lot rueiler 8r-iiicrmontel eiret $onre on, lio{ier,
IiiO0r- in bct gonb, trtt1tte1l $opiprl| aul bem So$pi, an bem linten
bcr orr€ bidem $inbfobcn ocil0c!tene unb rnit Gtiefelrui$fe geiairbte
ilopf !cilrrti.
!0d ,ledlt bex lluifiil)rllxq ift mit beru OrrDerb {on brei l$iidjelll
Dcrlr1rnbetr.

lJtcnn:
0oB fusr einma[ ein fetner tog!
(99 flopfte clte9 6SIcg auf 6d1[og.
Oen Seuten toox eg onaulebn,
6ie fcnben alle6 tuunberf$bn!
Oie Fir{e fc! bo{ prd$tig ou6,
lltit 6riin fo lerrtidl ou9gef{miidt,
$nft .8rcn6 cn nronar trolin mon btidt.

$rcu;

3,!

geb

io gern in6

GJotte9bou6,

ltnr bort au fingen unb au beten/
$m GJeift bor meinen .Serrn 3u tteten,
Eefonber9 leut bin i{ erbout,

-

-5

T-

$tcu:

SeiI bet Gborol fo oolt unb lcut $oc Sieb oom Olor mie Sobgetbn
$er @ngtein llnng'9 oon .5imme[9\n\n.
$ie Srebigt \at mi$ gan6 ent6iidt;

IIBoB iein mufi,

,$0 tocr ber Grbe rnie entriidt.
.$6 bobe beigemollnt f$on otelen Seften,
9o$ leute tnor eing bon ben beften!
(68 IIoPft.)

IJtonn:
ltcnu, bc flopft eB bo$? 6erein!
(Gg tlitt ein Sinb nrit eitem tlltiffionslarnfielbuctl in
!tso9? !?a6bot6 llnna? tr)49 bringflt bu?
$$ bo$te, bu tudrit kingft 6ur $tu!.
2Inn

SerSeilt,

iIlt

a

r

Iieben !ta$bor6[eute,

Senn i$ 6u fpciter Otunbe ftiite.
Sod; ba id1 gtob @u$ reben lbre
l1nb fef;e noS ber Sompe G$ein,
6o tuoft iS bei @u$ fommeln leutel

$rou:
!8a9, fommeln? bu btft tnoll nidlt f{ug?
Gefammelt roirb bo{ f$on genug.
Dtonn:

6$on egal ift ber $oftor bo;
Dlol ler mit'9 Gelb, bip[ bilp btltr.a.
lJom Oeben, tuenn'9 cu$ ionft gon6 nett,
l8orb meineg 8eben6 feiner fett,

bie gtube')

lllter,

bo9 mufi fein

I

Sir boben ou$ ni@t grabe bie[,
llnb bo6 fiir einen guten f]toed
(!Jeb idt no{ tmmer etruoq roeg.
So$ fie!, toir lloben in ber Rir$e fdlon gef$enft
llnb nun ba9 $eft fi$ lot geenbet,
Sa tnifi[t bu cu@ nod] Iommeln gelen?
$$ fann ben te@ten 6runb ni$t felen'
lltann:
OrScilt nn9 mal bon beinen 6o$en,
6onft iflt lter fein GJcfdlrilt 6u mo$en'
QInno:

gtun benn, Io bbret iteunblt$ 3u!
$!r fennt bie ftot bet ormen .ipeiben,
9ie unterm Gb$enbienfte feiben;
Senn uiefen, btelen ll]ti[lionen,
9ie nod im tobe9i$otten tnofnen,
$ft niemct6 no$ - Glott fei'9 geflogt Eom $etlcnb nur ein Sort geiogt.
6ie Ieben in E@muS unb Odlanbe bolin,
Wuf 8iigen unb !fllorben nut ftelt ibr 6inn,
llnl olne $offnung, olne Gott
6inb fie in .Rrcnffeit9, unb Gterben9not.
0oS bc btingt $itfe bie fJliffion,
6ie fcnbte monSen Eruber f$on
.binou9 in9 lueite, frembe 8onb,

ti

So9 bi9 bolin no{ unbefannt.
DbtuoIl[ ber 2lbfdlieb tue! unb igruer,
Db briittte unb fgdunrte bo6 oilbe lJteer,
Db braufien cug Gefolren tuinften,
Die Gpeere brolten, tr?effer blinften,
6ie folgten benno$ froll unb gern
Sem Sinf unb Siffen unfereB 6Grrn.
6ie laben bort bc€ Sreu6 berfiinbet,

ilt ein $euer ange6iinbet,
fJton tueifi bort jegt bon lroft unb Sroit,
Eon $e[u6, ber bog ,gei[ urr6 l6ofit.
6eib fleifiig brum 6u guten Serfen,
ltm bie Dtiffion6orbeit 6u ftrirferr.
Gebt etn poor gfennig ober me!r.
!ftein GammelbuS Ieg ig @u@ lerl
@9

(!egt bag Eommclbud; aui bcn !ifr!.)

$f OU:

7-

-

(nimmt boB geft unb lieft uor:)

6ammel6ud; fiit bie Eertiner Dtillion. groed beB
6ammeltrereing fiir bie Eerltner IJliifionggefefif$olt
ift $iirberung be9 $teige6 Gotte6 burg Unterftiigung
be6 Dtifiion€roerfe6 unter ben geiben unb Eerme!=
rung ber teilnolme unb Siebe iiir bieieg Gottegtoerf,

inbem au$ 9lrmen Gelegen!eit gegeben roirb, Iid)
boron 6u beteiligen.

$ie 9a{e, fgeint mir, ift 6u loben,
Oag tDirb bem $errn im ,Fimmel broben
llnb lier oui @rben oug roo![ olten,

Dic $e[um Iieben, regt gefollen.
Eo$ mie lait bu'9 bigf;er getan?
)ft}ie icingft bu benn bein Gommeln

on?

2[nn a:

6$out \er \ier ouf bo€ erfte Elott;
[Ber mir ettuog gegeben !ot,
Oeg ltome tnirb

lier

oufgefd;rieben;

llnb nun ift lier nog $toum geblieben,
llm in ber Soge erften togen
(9on6 regelmcifiig ein6utrogen,

!3oB jeber, ber beg [Berf9 gebenft,
lJtir fiir bie .$eiben lat gefgenft.
EieI rnenig bringt bog ftet9 ein EieI
Unb bient bo$ ou$ bem !o!en $iel.
Sie 6umme mirb bonn rebibiert
llnb in bem Gonntag6blott quittiert.
$$ lobe f$on ioft ouf ein $oor

-

$etln lItarf geiomnrelt im Eierleljalr.

$rcu:
@i, 2lnnc, id1 mufi tuirfli$ fogen:
Sie 6o@e fonn mir red;t 6e!ogen.
Sein Oammeln mc$t mir tnirftid;
$6 bol mir Gelb unb geb etruo:B.

6poft.

.$ier, tnn bie ftomen ber ltad;bcrn fteln,
Sa foII mon oud; meinen Ilomen fe!n.
.[tier ift mein 6elb gteiS fiir ein Eierteljolr.

6-
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Dtann:
!16, ?Ifte, be\oIt bein
@e

\at

GJeIb

im Seutel!

teobrbaftig feine Glefolr,

Ou mc$ft mir lc bo9 ,Rinb gcn6 bcnge!

-

Sofi tnir bei ein pcar 6rof$en beroxmen;
llber mon ioll fiS onbrer erbcrmen!
So Ieibet monSer bitter fltot
llnb lct nur fnopp iein tiigli$ Erot;
Eer !)lcnn lat feine 2lrbeit, Ieine 6telte;
@9 llodt ber $unger ouf ber 6{toelle;
Unb benf' an bie Soifen, bie 8olmen unb EIinben,
Sie miiffen bodl erft bei un9 .$ilie ftnben!
Sa9 lcben bie Srcnfen oit ou96ulolteu
llnb ou$ bie ormen 6ie$en unb llIten,

$ie eienb in bumpfen 6tuben briiten;
Sc gilt eB lelfen unb beliiten!
!tu@ ben Guftar,2lboli'Eerein lafi

i{

gelten;

llnb ben @oangelif$en Eunb ruill i$ ni$t f$elten;
6ie ftelen tteu auf leiliger [So{t,
6egen be6 $cpfte9 oiel Sift unb grofi Wto$t;
6ie ftellen ben @oongelii@en bei,
$ie in ber $erftteuung bem 6louben no$ treu,
Oo tuoflen tnh opfexn mit offenen .$dnben,
6tott an 6{tuor6e unb 6elbe bc9 6elb firr bpt=
i6tuenben,
in ber $einrot ift a[e6 getcn,
Oann erft fommen beine .$eiben boran!

1lnb tnenn

Srau:
8ta, Sri$, toag f$implft bu benn fo longe,

fiann:

ll$

ruo9, bc9 Sinb fcnn ni$18 bofiitl
Oie flopft jc fleiflig on jebe tiir
llnb fbnnte bur6 iol$ Gcmmelbu$

llu9 Sleinem ftiften 6ut9 genug,
!Iuc'! Iernt fte, o!n' ft$ biel 6u qurilen,
($1elb

6u berre@nen unb 3u 6o\len,
Senn fie babei, toie fi$'9 gebiifrt,
IJtit Gsuberfeit ilt Eii$Iein fiibrt.
llnb lung gernolnt, ift olt getanl
lIuS tnirb ben Sinbern 6eigebtc$t:
!ti$t immer blofi cn Ii6 geba6t!
So6 2lffgemeine gelt borcn.
Siitq [BobI be9 Glotte9tei$9 6u ftreben,
$ft bn$ ber f$bnfte 6$mud im Seben!
Ilur bie lJtiliion ioII'9 Oelb ni$t loben;
Sie .Setmot f$teit nc@ unfren 6aben!
!Inna

-

l

!I@, Iieber tlta$bor, $!r fpte$t io flug;
$$ bin Ieiber noS ni$t untetridltet genug'
@u$ 6n errDibem; iS fonn e9 ni$t.
CIo$ fenne i$ 6nei, bie follu'6 @u6 Iebren
llnb @u{ 3u bem Serf bet flJtiifion befelren.
6ie loben boleim ii$ ltrloub genomrnen
llnb linb au3 tueiter $ettte gefommen. !II9 jiingft in @nglonb grofie Otloten

-
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It

2Iu6 cllen lrinbem oe{ommelt trorelr,
$u frogen, toie au lelfen fei,

grou:
((,9olld erldlror,f efi .)

Oofi fSnett bie ganSe .geibenmett
Sem $eilonb fro! 6u giifien friflt,
Sa tocren bie beiben oug bobei.

,8oben

lJtond; ltcme rnor ilnen ba befcnnt;
IJtcn$' Glriften rnollten fie banfbcr elren

Safi

llnb bann erit ruieber no{ goufe fefren.
Glrab l;eut linb fie in unferem Drt;
6$on morgen miiiien fie tuieber fort.
€ie, bie $omifie unb ,seimct berliefien,
11m bte dlriftli$en Eriiber \iet 6u begriiflen,
6ie iotlerr aeugen, tg bringe fte fgon,
$iir bie grofle Go{e ber lleilgen IJtiffion.
(ob.)

$r ou:

llnb bobei

lltann:
lot iie Glrtpe im 6giibe[.
$rou:

,36 bin mon neugiertg, fuen iie btingt.

fionn:
.Siirft bu, tuie brcufien bie .gnugtiir flingt?
6ott ite! mir bei, ,gerr llrion!
Sa fommt ber Oeubel ielber on!

2ltle guten

G)eiflter,

6ott ben lJleifter!
-,
2Inno: (fonrnt ld6enb tinterbrein..)

e[lt Slc@6or, nun \ab

ig

mein Eerfpregerr ge!oIten;

@ure Siebe nie mbge erfaften,

i6 ben lteger lergebiagt,
Oer tft erlbft ou9 be6 ,$eibentumg llagt.
Oer mbge ?Ifrifcg Seib @ud1 flogen
llnb uon ber Dtiifion 6ut! etllag fcgenl
.Fab

llleger:

SO miinl$

@ud1 be9 .g@rren grieben !
SIIIen Sreunben ber lteger fei er befgiebenl
llnb gerne erfiill ic!, menn eg ge!t,
SoB btefe6 Frnb oon mir erflelt.
$6 tpiff eqafl'ten bon meinem Sanb

llnb tnie iS meinen .getlonb fonb.
$$r tuifit, i$ bin oue ?[frifa;
$iel 6onb unb Siiften gibt eB bo,
0enn unfere 6onne brennt gor !ei[
llnb Iocft lerbor mong lrbfilein Ggrueifi
llrtb brennt unb fengt, ruog griinen tuill,
Oofi o[e6 bertrodnet rnit €tumpf unb 9tie[.
So$ bber unb tuiifter nod; iflt bog Seben
Eet benen, bte no$ feine ffieben
2ln $e[u Seinftod geruorben finb.

---:
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-

i4 tuor einft ctn $eibenfinb!

Sdr bobe man$e tuiifte ltcd1t
Eei beibnifdlen Greueln 6ugebro$t.
@inft f6ii6 iS in6 $ontof ouf Ietlen 6o!Ien,
@in ffeine9 Dldb$en 3um Dpfet 6u Ilolen.
Dtit bem Sitri lcb i6 bie lJtulter erf$Iagen
llnb bo9 f$reienbe Finb 3um $euet getrcgen.
Sir 6cpften ilm ob fein unfd;ulbigeg EIut,
!II9 rndr'9 gegen bie bbfen Geifter gut.
69 ltorb meine fiuttetl ber $ouberer fpro$:
Oie G$tuiegerto$ter mit 6iit eB betbrodl.
0c [ouerte id; am netitedten Drt;
Sie G{toitgerin erfdllug i$ ou6 ffic$e fofort.

$rou:
lJtein GJott, bc6

iit jo toti@lag

unb lJlorb!

lJlonn:
feib mir bo jc ioubere Eriiber:
$as ldtlrtgt fi@ gegenfeitig nieber.

$!r

Gin flJtenf{enleben ift eu$ rvo\I ni$tB netlr?
gg tvt not, bofi mon eu$ ein Seifere9 Ieltt !
ft eger:
fogt eB felbftl @e feftlt une Solrleit!
.$eiben fteden tief in 6iinben;
Sir fijnnen feine Settung finbenl
Sie miiffen fommen, bie 8a!r!eit f$on foben,
tlm un6 mit bem Soffer be9 8eben6 6u lcben.

$!r

[Bir

13

ltnb baB tut bei eu$ bie $eibenmii[ion!
6ie lonbte 8elrer unb Gletftli$e ic{1on
$n unfet Scnb feit mondlen $c!ren;
Itun lobe ou$ i$ bo9 6eil eriolrenl
Senn ber flJtiffiongmann lot mi$ be[e\fi;
6o bin i$ 6u meinem $eifonb bef.e\rl,
ttnb bie geutf$en f1oben bc9 @[enb etblidt,
Ste $eutf$en laben un6 $ilfe geidlidt.
Srum banfe i$ otten in bielem 8onb,
Sie un6 bie Eoten be9 $rieben9 gefcnbt.
Sonf ollen, bie bem .$errn 3u @!ren
$er $eibenmiffton ilrc ($oben bef@eren.

$rou:
iit,
mon bem lJtiffion6ruerf niclt fcirgli$ 3umifit,
Senn umfonft lat bodl ber 6@rr nid;t beftefit:
$!r $iinger, gelt lin in otle Seltl

So iielft bu, Sotet,

tDie'6 nbtig

$c[

Dtonn:

${

gebe e6 3u unb riiume eB ein,

S4

gloube foft, er

$ie $eibenmif[ion mufl bo$ tuolf fetn,
Sa finb Stbte, bie 6um ,$immel f$rein.
llnn c:
@ntf$ulbigt, i6 ma$ niSt gerne 8aft,
So$ lcb i$ nof einen onbern Glcft !
.S4 lub iln ein; er roolnt felr no!.

ift

fdlon

bo.
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IJt onn

r

9a fommt jc no$ folc! $tembfinq on;
lnann?
ner fetb benn g!r,

T;l#::'

Senn iS 6uS ftbre, enti{ufbigt bitte,
$$ bin ein 6o!n nom ffiei$ ber Dtitte.
Dtein ltame ift Gu6 tro![ befcnnt;
@in Eoger tourbe iS genonnt,
lltan llot mir aber oufgetrogen,
,8u Gu6 ein Sort oon fJttlfion 6u fogen.

fiifl1on, bu eble9 $imme[9tnerf,
Oet .$@rt bi$ 6u jet,er 2trbeit ftcirf ;
Oenn bie Dltiffion \at au$ mi$ ettettet,
9o i$ on leufel9bienft gefettet.
$en Orc$en ber @rbe \ab i$ oetelrt
tlnb ilm mon$ fSbneg Dpfer befdlert.
$cmit bie lllnengeifter mir !otb,
SeriSleuberte i$ manf Gtiidlein GJoIb.

Sie

ober ging'9 meinem G$toefterlein gcr!
sir bafiten'? nlur, treil'9 fein Snobe rnar.
flJtitten im $etbe festen tnir'6 niebet:
[Bie flogen bor .Rdfte bie 3itternben 6lieber.

bbrten eB icmmem bie lalbe [to$t;
Obn @rbormen llcben toir'6 umgebra$t.

lBir

$rou:
@ntiegliS, entfefli@ biefe 6eiben!
Sie fijnnt ilt fo greuli$e Qtnge nut leiben.

15

6!inef

e:

(ritlui[i, obfSeuti$ ift e€ getneflen,
'Olc!, (s)ott let Sanf, iS bin genefenl
.\rrr lJogerftieg fo! i$ bie Glriflten fterben.
r':,ic
lliugen freubig in i!r Serberben!
r:: ie tuollten ilten Gllauben nigt Ioffen
tlrrb rnufiten be9lotb im lobe er6[offen,
llnb ruunberbor, flie tcten'9 gern
;\iir $elum Ufrtftum, ilren .g@rm!
tiicrtnufenb erlagen ber Eogertuut;
Vl\oB gob ilnen Sraft, nal ne{ie\ ilnen D?ut?
llcgt rneifi i$'9, benn boburg bin ig bef.e\rt;
;lt1r freubigeg Gtetben lot mig befeftt.
!lu$ i$ labe meinen $eilanb gefunben
llrrb bin Oon $ur$t unb llngft entbunben.
Or lot miS gerettet on fein 8i{t;
[!i- gibt mir trofit, Srieben unb iJuoetfist.
'Ourm $anf ben Olriften, bie bc fomen
tlrrb ben Glinefen ben $rrrucln nolmen;
'Oonf a[[en !]tfinnern, afien $rauen,
Oic !c[fen, baB Gotte6reig 6u bouen!

tl.b Donf au{ bir, ,ntll"ttiiiiru ut"o,
ln i$ bi@ lier beim 6ommeln finb I
Ocr $eilanb fielt mit $reuben on,
\.lt\o6
fiir bie .$eiben bu geton;
!l\o cr fi$ freut, ift reiger 8o!n
Gt{;on liet unb etnft bor 0otteg tfron.

-

10

$rum betit unb gebt fiir bie Dttfflionl
(Oer Dtonn

timrnt

bct9

Sur!l)

Unna:
Iiebet StoSbot, $bt logt ni$t9 melt
llnb neltmt auf einmol metn Eii$lein l;er?

6i,

UJtonn:

$a, Sinb, tuog foll i@ benn nod; iogen?

$6

mufi meinen borigen $rrtum beflagen.
flto$ bem, rDqg i6 ie$t bon ben beiben gefbrt,
Sc bin iS tncltloitig audl befefrt.
Erog in bein Eu{ meinen ltamen ein,
Sdl tuifl bir ein tteuer .$effer lein.
Gotoeit fiiflt Glott mit noS immer bie .Roiien:
,,S49 eine tun unb ba9 snbre ni$t Ioflien" !
Ge fegne 0ott bieB ftlbne Serf;
llnb un6 3ur llrbett bie $rinbe ltritf,

Ei9 einften9 feine

Siebe fiegt

Unb olle9 i\m 6u $iifien Itegt
llnb bi9 |ein Sort einft E3ofrl;eit tuirb:
Ilur eine $erbe unb ein $itt!
2IIle:
ltur eine $etbe unb ein .$irt!

3. 8. 10. Crillt tlijttger's $uilbrurfer-ei (gbm. Siltoxb!), Salfet.

